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Participation of the thoracolumbar fascia in low back pain has received little attention so far despite it being
implicated as one of the causes of low back pain. Here we summarize the literature on the thoracolumbar fas-
cia emphasizing possible underlying mechanisms responsible for low back pain. This review should contrib-
ute to new evidence-base interventions to lessen the burden of patients with low back pain.
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筋膜 fascia は 4つに分類される。1つめは浅筋膜
superficial fascia あるいは皮下筋膜 pannicular fascia で
ある5）。皮下筋膜は皮下組織 subcutaneous tissue のこ
とである。浅筋膜は脂肪細胞を多く含む疎性結合組織
であり、皮膚の深層で体全体を覆っている。2つめは

































































けるコンパートメント症候群 elector spinae compart-









唱されている10, 11, 12）。Stecco らはヒト上肢の剖検標本
の組織化学的研究によって、薄い脂肪細胞層で数層に
分けられた深筋膜のコラーゲン線維の層板の間に自由
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ous electrical nerve stimulation がある。しかし、TENS
は一時的な痛み軽減効果は認められているものの、根
本的な治療法ではないようである36）。他の方法として
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